











Current trends in juvenile crime




This paper discusses current trends in juvenile crime and the amended Juvenile Law. Juve-
rule crime is in its "fourth wave" now. The amended Juvenile Law was approved in
November, 2000 and took effect in April 2001. There are three main amendments: first,
improved findings of fact in juvenile proceedings; second, increased consideration for the
victim; and third, a revised look at punishment. There were often complicated discussions
among of the commentators m drafting the amended Juvenile Law. I would like to examine
some reasons behind this.
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第1に低年齢化である。少年の犯罪率は、 14 - 15歳の年少少年において最も高く、ついで




























人、 1990年には24万4122人、 1995年には19万3308人へと急速に減少した後、 1996年には19万















































































































































































年の間でも最小の数値群に属した。ちなみに、 1998 (平成10)年には117人、 1999 (平成11)
年は111人と若干増加傾向を見せているが、こうした数値だけで少年犯罪が凶悪化していると
単純には言い切れない。殺人の少年の検挙人員の推移を振り返ってみると、第1の波の時代






ようになった。とくに、 1990年半ばの1996 (平成8)年には、 1970 (昭和45)年以来初めて










































































































下、 ②犯罪と非行127号(2001年) 5頁以下、 (診現代刑事法24号(2001年) 23貫以下の拙稿
を参照されたい。なお、犯罪情勢に関する数値は、主に『犯罪自書く平成13年版>』 (2001
年)による。
